



Romance Definite Articles as Pronouns






北海道言語文化研究                                       北海道言語研究会 










要旨： Spanish definite articles are known to have some pronominal functions. We contrast 
Spanish definite articles with Portuguese, Italian and French definite articles, and argue 
that the functional properties of the definite articles in the four languages are determined, 
among others, by their respective morphological autonomy. It is also shown how these 
Romance definite articles are typologically analyzed. 
 




















                                                  
1 本研究は、平成 23 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)（課題番号 22520381）による研
究成果の一部である。本稿の執筆にあたり、査読者から大変有益なコメントや不適切な表現の指摘をい




















(1) De todos los modelos, eligió  el  más caro. 
   of  all  the models  I chose the most expensive 
 “全ての機種の中から、私は一番高価なものを選んだ。” 
(2) a.  Es preciso  tener en  cuenta  a los más desfavorecidos. 
     it is necessary take into account to the most disadvantaged 
  “最も弱い立場の人のことを考えなければならない。” 
   b.  Es lo peor  que   he   visto. 
     it is the worst that I have seen 








(3)         DP 
 
        D      AP 
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(4) a. En vez de llevarte mi coche, llévate el de Teresa. 
      instead of take    my car   take  the of 
   “僕の車を持って行くんではなく、テレサのを持って行きなよ。” 
   b. De lo de la  abuela      poco  les  debe quedar. 
     of the of the grandmother little them must remain 





(5)         DP 
 









(6) Tiene un hijo con el  que    no  sabe  qué hacer. 
   he has a son with the that he not knows what to do 
 “彼にはどうしたらいいか分からない息子がいる。” 
(7) a. Este cuadro es el  que se expondrá     en la galería. 
      this picture is the that will be exhibited in the gallery 
   “この絵はギャラリーで展示される予定のものだ。” 
   b. Los que tengan pasaporte comunitario deben esperar aquí. 
     the that have   passport  communal  must  wait  here 
                                                  
3 Abney(1987)は代名詞が D 主要部の位置を占め、単独で DP を構成すると分析している。  
ロマンス諸語における定冠詞の代名詞的性質                   藤田 健 





(8) Juan trajo  una lista de cifras,  lo que  explicaba su inquietud. 
        brought a  list  of figures the that explained his anxiety 
 “フアンは数字のリストを持って来たが、そのことは彼の不安を示していた。” 
(9) Lo que pretende su vecina  es inaceptable. 







(10) Parece  que  va       a llover. 





(11)        DP 
 
        D      CP 
 

















(12) a. Ele me mostrou dez caminhonetes, e  eu comprei a  pior. 
       he me showed  ten pickup trucks and I  bought the worst. 
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   “彼は私に 10 台の小型トラックを見せ、私は最も悪いのを買った。” 
    b. Ele só teve  o melhor da   vida. 
      he only had the best  of the life 
   “彼は人生で最良のものだけをもっていた。” 
(13) Os homens de extraordinários talentos são ordinariamente os de menor  











(14) a. Guarde os livros  no    porão,    exceto   os  que estiverem mofados. 
       store  the books in the basement except for the that are       moldy 
“カビの生えているもの以外の本は地下室に保管しておきなさい。” 
    b. De ordinário os que reclamam mais liberdade são os que menos a merecem. 
       usually    the that claim    more liberty   are the that less it deserve 
  “一般に、より多くの自由を要求する者はそれに値しない者である。” 
    c. Ela trouxe  o  que vocês pediram. 
      she brought the that you had asked for 
  “彼女はあなたが頼んだものを持って来た。” 
(15) *a  reunião  da   que eu falei  (da < de a) 





(16) a  reunião  de   que  (/ da  qual) eu falei 
    the meeting of the that  of the which I talked 





(17) Daniel chegou  na   hora, o  que me surpreendeu. 
















(18) Di questi vini  mi piace più    il francese che l’italiano. 
    of  these wines I like   better the French than the Italian 
 “これらのワインの中では、イタリア産よりもフランス産が好きだ。” 
(19) *le chiese    d'Oriente  e  la di Roma 
   the churches of Orient and the of Rome 
(20) a. *Il  luogo dal     che     venivi era lontano. (dal<da il) 
       the place from the that you came was distant 
    b.    Si      è   già   trovata in difficoltà, il  che  mi preoccupa       




    c. *le  parole che diciamo e   le  che ci   vengono dette 
       the words that we say and the that to us are    said 
    d. *i  che hanno ricevuto la nostra lettera  
      the who have  received the our  letter  
    e. *il  che  vogliono 




(21) Gli ulteriori tentativi di riconciliare le chiese    d'Oriente e  quella di Roma 
  the further  attempt to reconcile   the churches of Orient and that  of Rome 
    fallirono. 
    failed   
                                                  




Di questi vini  mi piace più   quello francese che quell’italiano. 
  of  these wines I like   better that  French  than that Italian 
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(22) a. Il  luogo da   cui      venivi era lontano. 
      the place from which you came was distant 
  “君が来た場所は遠いところにあった。” 
    b. Bisognerebbe        sempre ascoltare le  parole che diciamo e quelle  che 
      it would be necessary always  listen to the words that we say and those that    
      ci vengono dette. 
      to us are said 
  “我々が言う言葉と我々が言われる言葉に常に耳を傾けねばならないだろう。” 
  c. Quelli che hanno ricevuto la nostra lettera potranno    entrare gratis. 
      those who have  received the our  letter will be able to  enter for free 
  “私たちの手紙を受け取られた方は無料で入場できます。”  
    d. Sereni sono i  proletari     che sanno quel che  vogliono. 
      serene are  the proletarians that know that that they want 










(23) J’ai   regardé  les fauteuils dont    tu  m’avais parlé ; je préfère les petits  
    I have looked at the chairs   of which you me had talked I  prefer the small  
    aux grands. 
    to the big  
“君が話していた椅子を見た。私は大きいのよりも小さいのがいい。” 
(24) *les des   pompiers 
     the of the firefighters 
(25) *la  cause pour la qu’il   a donné sa vie 
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(26) Les voitures de la police et celles des pompiers      ont été défigurées  
    the  cars   of the police and those of the firefighters were  disfigured  
    cette nuit. 










(27) a. Quelle est la cause  pour laquelle il a donné sa vie ? 
       what  is the reason for  which  he gave   his life 
   “彼が命を投げ出した理由は何なのか。” 
    b. J’aime ce tableau, mais je n’aime pas celui qui  est dans la grande salle. 
      I like this picture  but  I  like  not that which is  in  the grand room 
   “私はこの絵が好きだが、大広間にあるのは好きではない。” 
  c. Ceux qui arrivent demain sont Italiens. 
      those who arrive tomorrow are Italian 
  “明日来る人たちはイタリア人だ。” 
    d. Ce  qui   fait    le  malheur  des   uns  fait  le  bonheur  des  
      that which makes the misfortune of the ones makes the happiness of the  
autres. 
      others  
“ある者を不幸にすることは他の者を幸福にする。” 
  e. La lettre que  j’attendais         n’était toujours pas arrivée,  
      the lettre that I jad been expecting  had   still   not arrived 
      ce qui     m’empêchait de pouvoir faire quoi que  ce soit 
      that which me prevented of can    do  what that that be 






(28) L’important  est de faire de son mieux. 
    the important is  to do  of  his best 
 “大切なのは最善を尽くすことだ。” 
 
北海道言語文化研究                                       北海道言語研究会 
No. 10, 7-22, 2012. 
 
(29) *La lettre que  j’attendais         n’était toujours pas arrivée,  
     the lettre that I jad been expecting  had   still   not arrived 
     le  qui   m’empêchait de pouvoir faire quoi  que ce  soit 

























あると考えてみよう。1.3 で述べたように、“que”が補文標識で C 主要部を占めること
から、関係節の構造は以下のようになる5。 
 
(30) [NP N [CP Di [C’ que [TP ... ti ... ]]]] 
 





                                                  
5 関係節の構造には複数の分析案が提示されているが、本稿では Chomsky(1986), Haegeman(1994), 
Radford(1997)等において提示されている、関係代名詞が演算子として機能するために CP 指定部に移動
するという分析に従う。  
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示す構造において、OP は空演算子を表す。 
 





(32) a. [DP D [AP A ]]    b. [DP D [PP P DP ]] 
 




















(33) a. l’étudiant     b. le garçon   c. l’étudiante   d. la fille 






(34) a. el estudiante   b. el muchacho   c. la estudiante   d. la muchacha 
   “（男子）学生” “少年”      “女子学生”    “少女” 
(35) a. o irmão    b. o menino   c. a irmã   d. a menina 
   “兄弟”     “少年”    “姉妹”  “少女” 
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(36) a. l’attore    b. il ragazzo    c. lo studente    d. l’attrice    e. la ragazza 
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代名詞として用いられる。ここで、スペイン語・ポルトガル語・フランス語に共通す
る点があることに注目しよう。それは、いずれの関係代名詞もアクセントを持たない



























    高                            低 
 
      スペイン語  ポルトガル語        フランス語 






                                                  
8 これに類する現象として“per lo che「そのために」”という慣用句をあげることができる。“lo”は男性
単数形定冠詞“il”の異形態であり、ここでは“il che”と全く同じ機能を果たしている。  
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(37) a. ce livre  “この／その本” b. cet avion “この／その飛行機” 
    c. beau temps “よい天気”   d. bel oiseau “きれいな鳥” 
(38) a. quel libro “その本”     b. quello specchio “その鏡”  
    c. quell’aereo “その飛行機” 





(39) a. este libro “この本” b. este avión “この飛行機” 
    c. buen libro “良い本” d. buen avión “良い飛行機” 
(40) a. este livro “この本”  b. este avião “この飛行機” 
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(41) a. *La vendrá enseguida.         b. *la relación  entre   los 
       the will come at once             the relation between the 
 
(42) a. *A  virá      logo.           b. *a   relação entre    os 
       the will come at once              the relation between the 
(43) a. *La  verrà   subito.          b. *la relazione fra      i 
       the will come at once             the relation between the 
(44) a. *La viendra  tout de suite.     b. *la relation  entre   les 
























                                                  
9 直接目的語としては、定冠詞と同形式の要素が単独で動詞に隣接する位置に生起するという現象が四
言語に共通に見られる。以下に、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語の順に示す。   
i) a. María lo ve.    b. A Maria vê-o.     c. Maria lo vede.   d. Marie le voit. 
          it sees     the     sees it             it sees            it sees  
一般に目的語接語代名詞と呼ばれているものであるが、1.1 で述べたようにこの要素が定冠詞と同一の
統語的位置を占めるという分析がある。ただし、定冠詞と同形式の要素が全て目的語接語代名詞として
用いられるわけではない言語もあるので、両者が同一の要素であると断言することは難しい。   
ii) a. *María el  ve.  （スペイン語）    b. *Maria il  vede. （イタリア語）  
            the sees                           the sees 
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